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التقييد بالنعت في صحيح البخاري
*جميلة حمد خلف عشم

تاريخ االستالم2021/04/26 :

أ .د .ياسين عبدهللا نصيف

تاريخ القبول2021/08/27 :

المستخلص
التقييد يعني هناك مطلقا فيأتي المقيد ليحدمن هذا االطالق ،والمقيد هو عبارة عن المطلق مع اضافة
قيد أو أكثر يقلل من شيوعه ،ويبين أن المراد منه نوع من أنواعه ومنه التقييد بالنعت قوله (صلى هللا عليه
ص ْد َم ِة األُولَى ) فقد جاء التقييد بالنعت( األولى ) لزيادة الفائدة وتقويتها فقد
صب ُْر ِع ْندَ ال َّ
وسلم)( :إِنَّ َما ال َّ
وضح النعت حكم المنعوت (الصدمة) ألن الحكم كلما كثرت قيوده ازاد وضوحا ً واختصاصاً.
وقد حاولنا في هذا البحث الكشف عن داللة التقييد بالنعت في كالم رسول هللا (صلى هللا عليه وآله
وسلم)  ,لذلك جاءت خطة البحث موزعة على مدخل واربعة مطالب  ,تناولنا في المدخل التعريف بمضامين
العنوان  ,ثم بدأنا بداللة التخصيص  ,ثم داللة التوضيح  ,ثم داللة الذم  ,ثم داللة التوكيد  .ثم خاتمة تضمنت
اهم النتائج  ,ثم قائمة المصادر والمراجع .

كلمات مفتاحية :التقييد ،النعت ,صحيح البخاري .

* طالبة دراسات عليا ،كلية التربية للبنات ،جامعة تكريت ،العراق.
gamila.hamd@st.tu.edu.iq
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Abstract
Restriction means there is an absolute in which the restricted comes to limit this
absoluteness. The restricted is an absolute with the addition of one or more
restrictions that reduces its commonness, and shows that what is intended is one
of its types, including the restriction of the adjective. Prophet Mohammed (Peace
be upon Him) says: “The patience is at the first shock”. The restriction of the
adjective (the first) comes to increase and strengthen the benefit. The adjective
clarifies the rule of the prescribed (shock), because the more restrictive the rule,
the clearer and more specific it becomes. This research tries to reveal adjective
restriction in the Prophet Mohammed’s (Peace be upon Him) speech.
Consequently, this study is divided into introduction and four demands. In the
introduction, the researcher starts to define the contents of the title, meaning of
specification, meaning of clarification, meaning of slander and meaning of
emphasis. The conclusion includes the most important results, then a list of
sources and references.
Keywords: restriction, The adjective, Sahih Bukhari.
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المقدمة
بسم هللا الرحمن الرحيم ,الحمد هلل ربّ العالمين الذي أرسل الكتاب على عبده محمد (صلى هللا عليه
وآله وسلم) خير البشر وأحسنهم أخالقا ً  ،وجعله بشيرا ً ونذيرا ً للعالمين  ،فمن يهده هللا فهو المهتد  ,ومن
يضلل فال هادي له .
أما بعد :
فيُعد موضوع التقييد بالنعت في صحيح البخاري من أهم الموضوعات؛ وذلك لقلة األبحاث التي
أُلفت في التقييد في الحديث النبوي الشريف  ,وكذلك للوقوف على أشكال وأنماط هذه األساليب في
الحديث النبوي الشريف ,ال سيما ّ
أن أسلوب النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) من أفضل األساليب فهو
خير الناس وأبلغهم فصاحة وأكملهم بيانا ً ومن تلك األساليب التقييد بالنعت  ،ومن المقرر عند العلماء
أن التقييد بالنعت يكون على دالالت متنوعة  ,وهذا يعد سببا ً الختياري لهذا الموضوع  ,وبعد ذلك قمنا
بجرد المسائل وعلى اساسها اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من مقدمة  ,وتمهيد للمفاهيم الواردة في
العنوان  ,واربعة مطالب فالمطلب األول يضم :داللة التخصيص ,والمطلب الثاني :داللة التوضيح,
والمطلب الثالث :داللة الذم ,والمطلب الرابع :داللة التوكيد ،وختمتُ البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم
النتائج والتوصيات ،التي كشف عنها البحث ,ثم قائمة المصادر والمراجع .
وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على مصادر متنوعة أهمها شروح الحديث  ،وكتب النحو واللغة .
ومن الدراسات الحديثة التي تناولت موضوع التقييد في القرآن الكريم أطروحة (التقييد بالتوابع في
القرآن الكريم) للدكتور شاكر شنيار بديوي – رحمه هللا  ,-وكتاب (التقييد بالمفعوالت في القرآن الكريم)
للدكتور ياسين عبدهللا نصيف ...
التمهيد
يحسن بنا قبل أن نشرع في البحث أن نعرف المصطلحات الثالثة الواردة في عنوان البحث وهي
 :التقييد  ،النعت  ،صحيح البخاري .
سك الشي َء عن ْالحركَة  ،فلذَلك قَالُوا :قيّدتُ ْالعلم بِ ْالكتاب
أما التقييد ذكر أهل اللُّغَة أَن أصل التقييد حب ُ
تقييداً ،إِذا حفظته وقيَّدتُ الكتاب بال َّ
شكل( , )1فـ (القاف والياء والدال) أصل واحد  ,وهو القيد وهو
س قَيد األَوابد  ،أَي
معروف  ،ث َّم يستعار في ك ّل شيءٍ
يحبس  ,يقَا ُل  :قَيَّدتهُ أُقيّدهُ تَ ْقييدًا  .ويقَا ُل  :فر ٌ
ٌ
ُ
فكأ َ َّن ْالوحش من سرع ِة ِإدرا ِك ِه لَ َها مقَيّدة"( . )2قَال امرؤ القيس يصف فرسه :
َوقَ ْد أَ ْغتَدِي َو َّ
الطي ُْر فِي ُو ْكنَاتِ َها

بِ ُم ْن َج ِر ٍد قَ ْي ِد ْاأل َ َوابِ ِد َه ْي َك ِل

( )3

.

فالمعاني اللغوية للتقييد ال تخرج عن حبس الشيء ،وحفظه .
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اما مصطلح التقييد فهو يعني أن هناك مطلقا ً فيأتي المقيدُ ليحدَّ من إطالق ِه وشيوع ِه ,وعليه يجب علينا
عرف المطلق ,وهو " لفظ دال على ماهية مشتركة بين عدة أنواع أو أصناف  ,يصلح ألن يراد به
أن نُ ّ
أي واحد منها على سبيل التناوب قبل التقييد "(.،)4
أما المقيد فهو " عبارة عن المطلق مع إضافة قيد أو أكثر يقلل من شيوعه ويبين أن المراد منه
( )5

 .ومنه قول الرسول (صلى هللا عليه وآله

نوع من أنواعه  ،أو صنف من أصنافه  ،وغير ذلك "
ص ْد َم ِة األُولَى)( ،)6ففيدت (الصدمة) بالنعت( األولى) ،وهذا هو التقييد
صب ُْر ِع ْندَ ال َّ
وسلم) (:إِنَّ َما ال َّ
بالوصف ،فالمقيد هو ضد المطلق .
الشيء بما فيه إلى الحسن مذهبُه
أما النعت لغة فهو " وصفُكَ الشي َء بما فيه  .ويُقا ُل  :النعت وصف
ِ
ف  ،فيقول  :هذا نعت سوء  .فأ ّما العرب العاربة فإنما تقول لشيءٍ إذا كان على
ف متكلّ ٌ
 ،إال أن يتكلّ َ
استكمال النّعت  :هو نعتٌ كما ترى  ،يريد التّتمة "( ،)7فاألصل في " النُّون ْ
والعين والتَّاء :كلمةٌ واحدة ٌ،
وهي النَّعت ،وهو وصفُكَ ال َّ
ف فيقولُ :ذا
شيء بما في ِه ِمن
ف متكلّ ٌ
ٍ
حسن .كذَا قَالَهُ ْالخليلِ ،إ َّال أَ ْن يتكلَّ َ
نعتُ سوءٍ  .قالَ :وك ُّل شيءٍ جيّ ٍد بال ٍغ نعتٌ  .وناعتونَ  :مك ٌ
ان "(. )8
بح ْليته ونَ ْعته "
وأ َّما الصفة في معناها اللغوي فقد عرفها الخليل بقول ِه  " :الوصف  :وصفُكَ الشي َء ِ
()10
أصفه َوصفا ً  ،إِذا نعتّه َ ،وأَنا واصف َوال َّ
والوصف من قَ ْولهم  :وصفتُ ال َّ
صوف "
ش ْيء َم ْو ُ
ش ْيء ِ
َ "،
()9

 ،قال الفارابي (ت393هـ)  " :وصفت الشيء وصفا وصفة  .والهاء عوض من الواو  ,وتواصفوا
صفا ً "( ، )11وجاء في لسان العرب (ت711هـ) :
الشيء من الوصف .واتصف الشيء  ،أي صار متوا َ
الح ْلية...
صفَةُ ِ
ف الشي َء لَهُ وعلَي ِه وصفا ً وصفَةً  :ح َّاله ،....وقي َل  :الوصف ْالمصد ُر وال ِ ّ
" وصف  :وص َ
صف ال َّ
صار متواصفا ً "(. )12
شي ُء أَي
ص ِ
ص ِ
صف منَ ْالو ْ
صفُوا الشي َء من ْالو ْ
وتو ا َ
َ
ف  ،وات َّ َ
ف ،...وات َّ َ
وبهذا نستدل على أن النعت في اللغة يدل على معنى الصفة أو الوصف فالصفة والنعت مترادفان،
ف
صفُه و ْ
الو ْ
ص ُ
صفا ً ِ
صفَهُ يَ ِ
وصفَةً :نَ َعتَه ،فات َّ َ
ف( ،)13لذا قال الفيروز آبادي (ت817هـ) " :و َ
ص َ
فالنّ ْعت َ :
"( ، )14ومن هنا يتحقق لنا أن الصفة مرادفة للنعت فهما مصدران بمعنى واحد .
أما النعت اصطالحا ً  :فلم يضع سيبويه – رحمه هللا  -تعريفا ً للنعت وانما ذكره بصيغة " باب َمجرى
ريك على ال َّ
ت وال َّ
ريك وال َبدَ ِل على ال ُم ْب ِد َل منه وما أشبه ذلك  .فأما النَّعت الذى
ت على المنعو ِ
النع ِ
ش ِ
ش ِ
جرى على المنعوت فقولك  :مررتُ بر ُج ٍل َ
ظريفٍ  ،فصار النعتُ ّمجرورا ً مث َل المنعوت ؛ألنّهما
كاالسم الواح ِد  ،وإنما صارا كاالسم الواحد  ،من قِ َب ِل أنَّك لم ت ُ ِر ِد الواح َد من الرجال ا َّلذين كل واح ٍد
ظريف "( . )15إ
منهم ر ُج ٌل  ،ولكنَّك أردت الواح َد من الرجال الَّذين ك ُّل واحد منهم ر ُج ٌل
ٌ
صوف تحلية لَهُ
وقد حدَّ من جاء بعد سيبويه  ،فابن جني يقول  " :ا ْعلَم أَن ْال َو ْ
صف لفظ يتبع ِاالسْم ْال َم ْو ُ
صف ِإ َّال
صوف أَو ِفي َ
سببه َو َال يكون ْال َو ْ
وتخصيصا ً ِم َّمن لَهُ مثل اسْمه ِبذكر معنى ِفي ْال َم ْو ُ
ش ْيء من َ

4

https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss4/11
DOI: 10.55384/2790-4237.1214

Khalaf and Nassif: Restriction of the epithet in Sahih Al-Bukhari

من فعل أَو َراجعا ً ِإلَى معنى فعل "( ، )16وحد الزمخشري (ت538هـ) الصفة بقول ِه  " :هي االسم
الدال على بعض أحوال الذات وذلك نحو طويل وقصير وعاقل وأحمق ، )17("...ووضح ابن يعيش
(ت643هـ) في شرحه قول الزمخشري إذ قال  " :والصفةُ لف ٌ
الموصوف في إعرابه تَحْ ِل َيةً
ظ يتبع
َ
ض للذات الز ٌم له
ع َر ٌ
سبَبه  ،وذلك المعنى َ
وتخصيصا ً له ب ِذ ْك ِر معنًى في الموصوف  ،أو في شيء من َ
"( ، )18وهذا التعريف أوضح من تعريف الزمخشري الذي قال فيه بأنه (اسم) ؛ ّ
بج ْنس
ألن االسم ليس ِ
لها ،أال ترى ّ
والظرف ،نح ِو "مررت برجل قام" ،و"مررت برج ٍل أبوه قائ ٌم
أن الصفة قد تكون بالجملة
ِ
 ،وبرجل في الدار ،ومن ال ِكرام "  .فقولُنا " :لَ ْف ٌ
االسم والجملةَ
والظرف( ، )19فهو
ظ" أسدّ؛ ألنّه يش َمل
َ
َ
قريب من قول ابن جني في النعت .
وقال الشريف الجرجاني (ت816هـ)  " :النعت :تابع يدل على معنى في متبوعه لف ً
ظا ،وبهذا القيد
يخرج مثل :ضربت زيدًا ،وإن توهم أنه تابع يدل على معنى ،لكن ال يدل عليه مطلقًا ،بل حال صدور
الفعل عنه "(. )20
صفة(. )21
ص ِط َالح ْال ُكوفِيّين َو ُرب َما قَالَه البصريون َو ْاأل َ ْكثَر ِع ْند البصريين ْال َو ْ
والنعت ا ْ
صف َوال ّ
أما صحيح البخاري  :فهو أصح كتاب بعد القرآن الكريم إذ قال صاحبه َ " :ما أدخلت فِي كتاب
ْ
ص َحاح ل َحال الطول "( ، )22فهو " أول كتاب صنف فِي ال َحدِيث
«ال َج ِ
امع» َّإال َما صحََّ ،وتركت من ال ِ ّ
ص ِحيح ْال ُم َج ّرد "( ، )23بذل مؤلفه جهدا ً كبيرا ً  ،وأمضى في تأليفه وجمعه وتبويبه ستة عشر عاما ً .
ال َّ
دالالت النعت
للنعت عند سيبويه سبع دالالت هي  :التحلية  ،والمبالغة  ،والتوكيد  ،والتبعيض  ،والمدح  ،والذم ،
والترحم(. )24
وذكر ابن عصفور (ت669هـ) دالالت النعت إذ قال  " :النَّعت  :عبارة عن اسم أو ما هو في تقديره
من ظرف  ،أو مجرور  ،أو جملة تتبع ما قبله لتخصيص نكرة  ،أو إزالة اشتراكٍ عارض في معرفة
ي)  ،أو فعلة
 ،أو مدح  ،أو ذم  ،أو تر ُحم  ،أو تأكيد بما يدل على حليته كـ (طويل)  ،أو نس ِبه كـ (قرش ّ
ائم أبوه)
صة من خوا ّ
كـ (قائم)  ،أو خا ّ
نحو قولك ( :مررتُ برج ٍل قَ ٍ
صه  :وذلك أن ت ِ
َصفَه بصفة سببيّة ُ ،
"(. )25
ص َالة
وأضاف السيوطي داللة " :التعميم نَحْ و ( ِإن هللا يحْ شر النَّاس ْاأل َ َّولين واآلخرين) والمقابلة نَحْو( :ال َّ
ْال ُو ْس َ
ي وعجمي)"(. )26
صيل نَحْو ( َم َر ْرت برجلَيْن َ
طى) َوالت َّ ْف ِ
ع َر ِب ّ
فللصفة فائدة وهي " إما تخصيص نكرة كقولك َ :م َر ْرت ِب َر ُجل كَاتب  ،أو توضيح معرفة كقولك :
َم َر ْرت بزيد الخياط "( . )27إذ يرى بعض النحاة َّ
أن النعت قد يكون توضيحا ً أو تخصيصا ً وفيه مدح أو
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ذم  ،إذ نجد المراغي _ رحمه هللا _ يمثل لنعت المدح بقول ِه ( " :جاءني محمد االديب)  ،ولنعت الذم
بقول ِه ( :سافر إبراهيم االحمق) "( . )28ومن المعروف ّ
إن هاتين الصفتين تفيدان التوضيح  ،وال يمكن
أن تفيدا المدح والذم إال إذا كان الموصوفان معلومين ال يشتركان بغيرهما  ،و ذكر الرضي ّ
ّ
أن النعت
ال يحتاج إلى توضيح إذا كان المنعوت معلوما ً لدى المخاطب  ،فإذا ذكرت صفة مدح فهي تفيد الثناء
والمدح  ،وإذا ذكرت صفة ذم فهي تفيد الذم والتحقير( ،)29ومن دالالت النعت التي وردت في صحيح
البخاري .
 _ 1داللة التخصيص:
صل فِي َها أَن ت ْنعَتِ ،ألَن ْالغ ََرض
قال ابن الوراق (ت381هـ) في التخصيص " :أما
النكرة  :فَ ْاأل َ ْ
َ
صيص "( ، )30إذ يستعمل
صيص المنعوت ،فَلَ َّما كَانَت النكرات َمجْ ُهولَة ،احْ تَا َجت إِلَى الت َّ ْخ ِ
من النَّ ْعت ت َْخ ِ
النعت للتخصيص في النكرات لتقليل االشتراك الحاصل فيها( ، )31وذلك فأن " (رجل) في قولك :
(جاءني رجل صالح) ،كان بوضع الواضع محتمالً لكل فرد من أفراد هذا النوع ،فلما قلت ( :صالح)
 ،قلَّلت االشتراك واالحتمال "( ، )32فالتخصيص رفع االشتراك المعنوي الواقع في النكرات  ،فإذا قلت
صص
(جاءني رجل) تناول جنس الرجال  ،وبذكر صالح أخرجنا من ليس بصالح  .فمن النعت المخ َّ
الذي يفيد التخصيص الوارد في كالم الرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم) قوله  " :الَ يَزَ ا ُل ِم ْن أ ُ َّمتِي
علَى ذَلِكَ "(. )33
َّللا ،الَ يَ ُ
ض ُّر ُه ْم َم ْن َخذَلَ ُه ْمَ ،والَ َم ْن خَالَفَ ُه ْمَ ،حتَّى يَأْتِيَ ُه ْم أَ ْم ُر َّ ِ
أ ُ َّمةٌ قَائِ َمةٌ بِأ َ ْم ِر َّ ِ
َّللا َو ُه ْم َ
ورد في الحديث الشريف تقييد بالنعت في لفظة (قائمة)  ،إذ قيد المنعوت (أمة) بالنعت (قائمة) وهو
نعت أفاد التخصيص ؛ إذ ُخصصت األمة بالقيام بأمر هللا  ,فالمقصود باألمة القائمة هي الطائفة القائمة
؛ إذ قيد األمة هنا بالقائمة بأمر هللا .
وقد بين التوربشتي (ت661هـ) المراد من ذلك بقوله ( " :أمتي) هم المجيبون لدعوته  ،وبقوله ( :أمة)
هم المؤثرون لهديه اآلخذون بسنته  ،ووصفهم بقوله ( :قائمة بأمر هللا) وهم المراعون لطاعته ،
الحافظون عليها "( ، )34فالمراد من قوله قائمة هم الحافظون على طاعة هللا عز وجل وطاعة الرسول
سِكة بدينها ،وقوله تعالى  } :ليسوا
 .وأضاف الزيداني (ت727هـ) ( " :قائمة بأمر هللا) أي  :متم ّ
سوا ًء من أه ِل الكتاب أمة قائِمة{ (آل عمران)١١٣ :
سِكة بدينها ،وهم قو ٌم آمنوا بموسى وعيسى ومحمد  -صلوات هللا عليهم – "( ، )35فالقيام هو
أي  :متم ّ
التمسك واالعتدال  .كما بين الكرماني إذ قال  " :قوله {أمة} أي طائفة و {أمر هللا} األول هو حكم
هللا يعني الحق والثاني هو القيامة "(. )36
ومما تقدم تبين أن قائمة وردت بصيغة النكرة لتخصص هذه األمة بأنها أمة قائمة بأمر هللا أي تطبق
شرع هللا وتهتدي بهدي النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم)  ,ولتشمل كل من التزم بأوامر هللا عز وجل
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والذي حدد ذلك هو المتعلق باسم الفاعل (بأمر هللا) وهذا المتعلق الواقع صفة حدد الطائفة المقصودة
بين طوائف االسالم وهي الطائفة المنصورة الرابحة كونها متمسكة بأوامر هللا عز وجل  ،فالتنكير في
(أمة) أفاد العموم ولكن عندما أتى بالصفة (قائمة) مع متعلقها رفع االشتراك الواقع في النكرة فلم يشمل
كل الطوائف وإنما حصر طائفة ملتزمة بأوامر هللا .
َّللاُ إِ َّال َّ
ب َ
بَ ،وإِ َّن َّ
بَ ،والَ يَ ْقبَ ُل َّ
َّللاَ يَتَقَبَّلُ َها
طيِّ ٍ
صدَّقَ بِعَ ْد ِل ت َْم َرةٍ ِم ْن َك ْس ٍ
الطيِّ َ
ومنه ايضا ً قوله َ ( :م ْن تَ َ
احبِ ِهَ ،ك َما ي َُربِّي أَ َحدُ ُك ْم فَلُ َّوهَُ ،حتَّى تَ ُكونَ ِمثْ َل ال َجبَ ِل )
ص ِ
بِيَ ِمينِ ِه ،ث ُ َّم ي َُربِّي َها ِل َ

()37

ب) والمقصود
ب) بالصفة (طي ٍ
ب) في الحديث الشريف إذ قُيِدّ الموصوف (كس ٍ
ورد التقييد في لفظة (طي ٍ
به هو الرزق الحالل  ،ولهذا أجاز التصدق بأقل ما يملك المؤمن ولو كان بشق تمرة كما حصر التصدق
بالكسب الطيب ؛ ألن الكسب الخبيث غير الحالل ال يكون صدقة فوصف الكسب بأنه طيبٌ  ،قال
كسب َّ
يوسف بن عبدهللا القرطبي (ت463هـ) ْ " :
ّب هو ْال َ
حال ُل ْال
وال
الطي ُ
ُ
محض أَ ِو ال ُمتشابهُ فإِ َّن المتشابِهَ
ُ
عندنَا فِي َحيِّ ِز الح َال ِل "( , )38فالقرطبي بين المقصود بالكسب إذ عبر عنه بالحالل او المتشابه بالحالل
.
و قال الطيبي (ت743هـ)  " :قوله( :من كسب طيب) صفة مميزة لعدل تمرة ليمتاز الكسب الخبيث
الحرام  ،...ولما قيد الكسب بالطيب أتبعه اليمين لمناسبة بينهما في الشرف ،ومن ثم كانت يده اليمنى
للطهور "(.)39
ب ْالم ْكسوب ْ
والمرادُ ب ِه ما هو أَع ُّم ِمن تعاطي التكسب أَو
وفي ذلك قال ابن حجر  " :ومعنى ْالكس ِ
ب فِي تحصي ِل ْالما ِل ْ
ير تعاطٍ ْ
والمراد
كالميرا ِ
كسب لكون ِه ْالغال َ
كر ْال َ
ث وكأَنَّهُ ذَ َ
حصول ْالم ْكسوب بغ ِ
َّ
ب ْال َ
ب "( ، )40فالذي تبين من قول ابن حجر أَ َّن معنى الكسب هو المكسوب
حال ُل ألَنَّهُ صفَةُ ْالكس ِ
بالط ِيّ ِ
والطيب صفةً لهُ .
وقال العيني  " :قَ ْوله ( :من كسب طيب) أَي َ :
حالل َ ،وهِي صفة مميّزَ ة لعدل تمرة ليمتاز ْالكسْب
ْالخبيث ْالحرام "( ، )41مبينا ً ّ
أن الصفة (طيب) جاءت لبيان نوع الكسب تميزا ً لها عن الكسب الخبيث ،
لذلك حث االسالم على التصدق بخيار المال وأطيبه .
فجاء النعت (طيب) مخصصا ً للكسب  ،أي يشترط في الصفة أن تكون من كسب طيب أي حالل  ،وال
ب  ،إذن قبول
ب جا َء صفة مقيدة لكس ٍ
ب حرام  ،إذ ذهب اغلب الشراح الى أن طي ٍ
يقبل التصدق من كس ٍ
الصدقة متعلق بالكسب الحالل الطيب .
ومنه كذلك قول رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) َ ( :حدَّثَنَا ُم َح َّمدُ بْنُ ال ُمثَنَّى ،قَالََ :حدَّثَ ِني ُ
غ ْن َد ٌر،
س ِم ْعتُ ال َّ
سلَ ْي َمانَ ال َّ
قَالََ :حدَّثَنَا ُ
س ِم ْعتُ ُ
ي ،قَالََ :
ش ْع َبةُ ،قَالََ :
ي ،قَالَ :أَ ْخ َب َر ِني َم ْن « َم َّر َم َع النَّ ِب ّ
ش ْع ِب َّ
ش ْي َبا ِن َّ
يِ
علَ ْي ِه )
صفُّوا َ
سلَّ َم َ
صلَّى هللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
علَى قَب ٍْر َم ْنبُو ٍذ فَأ َ َّم ُه ْم َو َ
َ
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(قبر) بالنعت (منبوذٍ) للداللة
ورد في الحديث الشريف تقييد بالنعت في لفظة (منبوذ) إذ قيد المنعوت ٍ
قبر منبوذٍ ،بمعنى إضافة
على التخصيص  ,قال الخطابي (ت388هـ)  " :هذا يروى على وجهين :على ِ
قبر منبوذ على معنى أن يكون المنبوذ نعتا للقبر ،أي
القبر إلى المنبوذ ،والمنبوذ :اللقيط  .ويروى على ٍ
قبر منتبذ ناحيةً عن القبور ،وفيه على هذا الوجه معنى كراهية "(. )43
وقال ابن قرقول (ت569هـ)  " :و" َم َّر بَقَب ٍْر َم ْنبُو ٍذ " على النعت ،أي :منتبذ عن القبور ناحية( ،يقال:
جلست نُبذة ،ونَبذة أي :ناحية)  ،ويرجع إلى معنى الطرح؛ ألنه طرح في غير موضع قبور الناس ..
"

()44

عن ْالقُبُورَ .وقد رواهُ قوم :على
وقال جمال الدين ابن الجوزي (ت597هـ)  " :المنبوذ ها ُهنَاْ :ال ُم ْفرد َ
يس بشيءِ ،ألَن فِي بعض األ َ ْلفَاظ :أَتَى
قبر منبوذ ،بِكسر َّ
اإلضافَة ،وفسروه باللقيط ،وهذَا لَ َ
الراء مع ِ
ص َالة على ْالقَبْر
ص َالة على ْال َميِّت لمن لم يصل ،وال َّ
قبرا منبوذًاَ .وقد د ّل هذَا الحديث على جواز إِعادة ال َّ
خالفًا ألبي حنيفَة "

()45

وقال الكرماني " (قبر منبوذ) باإلضافة والصفة أي قبر لقيط وسمي بذلك ألنه رمي به أو قبر منتبذ عن
القبور أي معتزل بعيد عنها "

()46

س ُكون النُّون َوضم ْالبَاء ْال ُم َوحدَة وفي
وقال العيني (ت855هـ)  " :قَ ْوله( :على قبر منبوذ)  ،بِفَتْح ْال ِميم َو ُ
ي :وقد رواهُ قوم( :على قبر منبوذ)
ِ
جوز ّ
آخره ذال معجمة :أَي على قبر منفَرد عن ْالقُبُور .وقَال ابن ْال ِ
يس بشيء ِألَن فِي بعض ْاأل َ ْلفَاظ( :أَتى قبرا
ِ ،بإِضافة :قبرِ :إلَى :منبوذ ،وفسروه باللقيط .قَالَ :وهذَا لَ َ
ي(( : )47ورأى قبرا منتبذا فصف أَصحابه) الحديث،
منبوذًا)  .انتهى .قلتَ :
يؤيّد ما قَالَه ِرواية التّرمذ ّ
صحيح( :على قبر منبوذ)  ،على أَن المنبوذ صفة للقبرِ ،بمعنى :منفَرد ،كما ذكرنَا .وقَال
وفي ِرواية ال َّ
صفة .قَال ْالحافظ الدمياطي :من رواهُ منونا
ي أَيضاِ :إنَّه روي على وجهين :يعني باإلضافة وال ّ
ْالخطاب ّ
عن ْالقُبُور نَاحيَة ،يُقَال َجلَست :نبذةِ ،بالفتح َوالضَّم أَي :نَاحيَةَ ،ويرجع ِإلَى
فيه َما على النَّ ْعت أَي :منتبذا َ
اإلضافة فمعناه:
معنى الطرح ،فَ َكأَنَّهُ طرح فِي غير َم ِ
وضع قُبُور النَّاسَ ،ومن َر َواهُ ِبغَيْر تَ ْن ِوين على ْ ِ
ي عن ابن عبَّاس فِي
قبر لَ ِقيط وولد مطروحّ ِ ،
بخار ّ
والرواية األولى أصح ألَنَّهُ جاء فِي بعض طرق ال ِ
()48
ا َّلتِي كانت تقم ْالمس ِجد "
وقال القسطالني (ت923هـ) ( " :على قبر منبوذ) بتنوين قبر ،موصوف بمنبوذ ،بفتح الميم وسكون
النون وضم الموحدة ثم ذال معجمة أي :منفرد عن القبور "

()49

إذن َّ
مجرور بالتنوين كالمنعوت دل على التخصيص  .فأغلب الشراح ذهب
فأن مجيء النعت (منبوذ)
ٌ
إلى ّ
أن منبو ٍذ برواية التنوين نعت أي منفرد عن القبور أي بعيد عن القبور األخرى.
 – 2داللة التوضيح :
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وهي داللة النعت إذا كان المنعوت معرفة  ،وفُسِر اإليضاح ؛ بأنه  :رفع االحتمال في المعارف "(. )50
ويأتي النعت للتوضيح في المعارف إلزالة االشتراك العارض في المعرفة َكقَ ْو ِلك َ :م َر ْرت بزيد ْالخياط
 ،فالخياط نعت موضح لزيد  .أي  :مخرج له من االشتراك ومظهر للمراد به فيما اذا كان هناك زيد أو
زيود  .فلو لم يصف بالوصف المذكور اللتبس بغيره( ، )51فلم يفد تخصيصا أصال وإنما أزال االشتراك
العارض بعد التسمية

()52

 ,إذا ً الفرق بين التخصيص والتوضيح  :أن التخصيص تقليل لالشتراك،

والتوضيح رفع لالشتراك بالكلية"(. )53
من االحاديث الواردة لغرض التوضيح الحديث الذي رواه البخاري عن أَنس بن مالكٍ رضي َّ
َّللاُ عنهُ
صبِ ِري» قَالَ ْ
ام َرأَةٍ تَ ْب ِكي ِع ْندَ قَب ٍْر ،فَقَالَ« :ات َّ ِقي َّ
ت :إِلَيْكَ
َّللاَ َوا ْ
سلَّ َم بِ ْ
صلَّى هللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
ي َ
قالَ ( :م َّر النَّبِ ُّ
سلَّ َم ،فَأَت ْ
َت بَ َ
صلَّى هللاُ َ
صبْ بِ ُم ِ
َ
علَ ْي ِه َو َ
ي َ
ع ِنّي ،فَإِنَّكَ لَ ْم ت ُ َ
اب النَّبِ ّ
صيبَتِيَ ،ولَ ْم تَ ْع ِر ْفهُ ،فَ ِقي َل لَ َها :إِنَّهُ النَّبِ ُّ
يِ
سلَّ َم ،فَلَ ْم ت َِج ْد ِع ْندَهُ بَ َّوابِينَ  ،فَقَالَ ْ
ص ْد َم ِة األُولَى
صب ُْر ِع ْندَ ال َّ
ت :لَ ْم أَع ِْر ْفكَ  ،فَقَالَ« :إِنَّ َما ال َّ
صلَّى هللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
َ
)

()54

لقد ورد ال ُمقَّيد _ المنعوت_ (الصدمة)( ، )55أ َّما التقييد فهو قوله ( :األولى) في الحديث الشريف التي
وقعت نعتا ً معرفةً تدل على التوضيح  ،فالمقصود من حصر أمر الصبر بالصدمة األولى ّ ،
إن االنسان
الذي يؤجر هو االنسان المؤمن الذي يتمالك نفسه عند مفاجأة المصيبة من قضاء وقدر أو أي عارض
آخر فيتلقى ذلك بصبر جميل .
قال الخطابي " :يريد أن الصبر المحمود المأجور عليه صاحبُه هو ما كان عند مفاجأة المصيبة وهي
الصدمة األولى دون ما بعدها ،فإنه إذا طالت األيام عليها وقع السلو ،وصار الصبر حينئذ طبعا ً فلم يكن
لألجر موضع "

()56

 ،قصد الخطابي بقول ِه  :إن مقياس صبر االنسان هو الصدمة االولى ؛ ألنها تحدد

موقفهُ والطبع الذي سيالزمه اما ْ
أن يكون صابرا ً او ال  ،فالصابر يؤجر ؛ ألنّه وك َّل أمره الى هللا
سبحانه وتعالى  ،وأضاف ال ِك ْرماني (ت786هـ) قوله ( " :وإنما الصبر) أي الصبر الكامل ليصح معنى
الحصر على الصدمة األولى "

()57

 ،وتبعه ابن الملقن إذ قال  " :الصبر عند الصدمة األولى؛ ألنها

أعظم حرارة وأشد مضاضة ،يريد أن الصبر المحمود عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة؛ ألنه
قوله الصدمة األولى أَي أول ُ
نزول
يسلو على مر األيام ،فيصير الصبر طب ًعا "( ، )58وقال ابن حجر " ْ
صي َبة وأصل الصدمة الض َّْر َبة الصائبة "( ، )59وبين القسطالني  :أن حق هذا الصبر أن يكون في
ْال ُم ِ
أول الحال ،فهو الذي يترتب عليه الثواب بخالف ما بعد ذلك ،فإنه على طول األيام يسلو .كما يقع لكثير
من أهل المصائب ،بخالف ّأول وقوع المصيبة ،فإنه يصدم القلب بغتة  ، ...فإن صبر للصدمة األولى
انكسرت حدتها ،وضعفت قوتها ،فهان عليه استدامة الصبر ،فأما إذا طالت األيام على المصاب ،وقع
السلو وصار الصبر ،حينئذ طب ًعا ،فال يؤجر عليه مثل ذلك

()60

 ،فـ(إنما) اداة حصر والخبر ( عند

الصدمة ) محصور ( ،واالولى) جاءت صفة لتحديد وتوضيح ماهية الصدمة وحصرها في األولى .
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فوجود التقييد (األولى) يزيد من وضوح المنعوت (الصدمة)  ،فالنعت (األولى) ازال االشتراك
العارض من المعرفة وهو الصدمة  ,وهذا يدل على ان (االولى) افادت التوضيح وحددت تواجد الصبر
وازالة هذا الغموض في عموم الصبر  .وهذا يدل على أن الصفة (األولى) أتت لتوضيح المعرفة
(الصدمة)  ،فال خالف في كون التقييد بالمعرفة (االولى) جاء لتوضيح وتحديد الصدمة .
 – 3داللة الذم :
يستعمل النعت للذم إذا كان المنعوت معلوما ً عند المخاطب سواء كان ال شريك لهُ في ذلك االسم
ش ْي َ
اَّلل من ال َّ
نَحْ و  ( :أعوذ بِ َّ
الر ِجيم ) َ ،أو كان له شريك فيه نحو( :أتاني زيد الفاسق الخبيث)(. )61
طان َّ
ِيح الدَّجَّا ِل "(. )62
ومنه حديث الرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم) في قول ِه َ " :وأَ ُ
عوذُ بِكَ ِم ْن فِتْنَ ِة ال َمس ِ
الذي يتبين من وجود الصفة هنا وهي لفظة ( الدَّجَّال ) في الحديث الشريف ما وجدت إال لتقييد
الموصوف بها  ،فضالً عن حصر أمر الفتنة بها  ،والمسيح

()63

يستعمل لمعنيين متضادين الصادق

والكاذب ومن استعمالها للصدق استعملت مع عيسى عليه السالم  ،اما استعمالها مع الكذب وقد جاءت
هنا مع االعور الدجال  ،والدجال من الدجل ودجال صيغة مبالغة وزنها فَعَّال ويعني كثير الدجل  ،قال
ال ِكرماني (ت786هـ)  " :ووصف بالدجال ليمتاز عن المسيح بن مريم عليه الصالة والسالم "(، )64
فالذي يتبين من رأي ال ِكرماني أن الرسول جاء بلفظة الدجال ليبين لألمة أن هذا الرجل الذي يظهر في
آخر الزمان إنما هو فتنة ومن اتبعه كفر ودخل النار  ،وقيده بالدجال ؛ ألنه لو ذكر لفظة المسيح وسكت
لتوهم السامع بأنه المسيح ابن مريم لذلك قيده ووصفه بالدجال
فأغلب الشراح ذهب الى ان الدجال نعت موضح للمسيح ويدل على الذم  ،فوصف المسيح بأنه دجال
ْ
فجاءت فَائِدَة النَّ ْعت هنا الذم  .إذن فأغلب آراء العلماء وجهت الدجال بأنه صفة للذم ،والذي
وقيده به،
يتبين من الحديث ان تقييد الموصوف (المسيح) بالصفة ( الدجال) جاء ليدل على التخصيص والمبالغة
في الذم وليدل على كثرة الكذب فضالً عن ان التعريف افاد التعيين وازالة االيهام ولوال المقيد (الدجال)
لدلت لفظة المسيح على االيهام ؛ ألن لفظة المسيح مع من كونها معرفة إال انها تدل على معنيين
متضادين ( الصدق والكذب )  ،واستعمالها مع الكذب اشتهر به األعور الدجال ؛ لذلك جاء تقييد المسيح
بالنعت (الدجال) ليدل على المبالغة بكثرة الكذب .
 _ 4داللة التوكيد :
قال ابن يعيش  :قد يجيء النعت لمجرد التأكيد كقولهم أمس الدابر وكقول ِه تعالى} :نفخة واحدة{
(الحاقة ,)65()١٣ :وقد ورد التقييد بالنعت داال على التوكيد في قول رسول هللا (صلى هللا عليه وآله
َان )(. )66
اح َدةٌَ ،ولَ ُك ْم أَ ْنت ُ ْم أَ ْه َل ال َّ
ص َحا ِب ِه هِجْ َرة ٌ َو ِ
ْس ِبأ َ َح َّق ِبي ِم ْن ُك ْمَ ،ولَهُ َوأل َ ْ
وسلم)  ( :لَي َ
س ِفينَ ِة هِجْ َرت ِ
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الذي يتبين من الحديث الشريف تقييد المنعوت (هجرةٌ) بالنعت (واحدة ٌ( إذ قيدت الهجرة بـ(واحدةٌ)
فالهجرة معروفة  ،ولكنّه أتى بواحدة ليؤكد المعنى فداللة النعت هنا التأكيد  ،فالهجرة بحد ذاتها االفراد
وهي المعروفة بهجرة الرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم) ولكن عندما اراد أن يقيد الهجرة الى المدينة
( دار االسالم) قيدها بالنعت (واحدة) والبد من البحث عن المقصود بـ(واحدة)  ،وهذا ما بينه القرطبي
(ت656هـ) بقوله  " :وقوله ـ(صلى هللا عليه وسلم) ـ  ( :له وألصحابه هجرة واحدة  ،ولكم أهل السفينة
هجرتان ) .وسبب ذلك أن عمر وأصحابه هاجروا من مكة إلى المدينة هجرة واحدة في طريق واحد ،
وهاجر جعفر وأصحابه إلى أرض الحبشة  ،وتركوا رسول هللا ـ(صلى هللا عليه وسلم) ـ بمكة  ،ثم إنهم
لما سمعوا بهجرة رسول هللا ـ (صلى هللا عليه وسلم)ـ إلى المدينة ابتدأوا هجرة أخرى إليه  ،فتكرر
األجر بحسب تكرار العمل والمشقة في ذلك "( ، )67وهذا خير دليل على ما تقدم من قولنا بأن الهجرة
هي تفيد االفراد فالتقييد بواحدة هي هجرة (عمر) وأصحابه والهجرتان هي هجرة جعفر وأصحابه الى
أرض الحبشة مرة وهجرة أخرى إلى المدينة .
فظاهر الحديث ان الرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم) جاء بلفظة واحدة لتوكيد المعنى في المنعوت ،
فالمنعوت متضمنا ً لمعنى النعت(. )68
ومنه قول ِه (صلى هللا عليه وآله وسلم)  ( :إِ َّن َّ
سكَ ِع ْندَهُ تِ ْسعًا
َّللاَ َخلَقَ َّ
الرحْ َمةَ يَ ْو َم َخلَقَ َها ِمائَةَ َرحْ َمةٍ ،فَأ َ ْم َ
الرحْ َم ِة لَ ْم
س َل فِي خ َْل ِق ِه ُك ِلّ ِه ْم َرحْ َمةً َو ِ
َّللا ِمنَ َّ
احدَةً ،فَلَ ْو يَ ْعلَ ُم الكَافِ ُر بِ ُك ِّل الَّذِي ِع ْندَ َّ ِ
َوتِ ْسعِينَ َرحْ َمةًَ ،وأَ ْر َ
ار )
يَ ْيأ َ ْ
َّللا ِمنَ ال َعذَا ِ
س ِمنَ ال َجنَّ ِة َ ،ولَ ْو يَ ْعلَ ُم ال ُمؤْ ِمنُ ِب ُك ِّل الَّذِي ِع ْندَ َّ ِ
ب لَ ْم يَأ ْ َم ْن ِمنَ النَّ ِ

()69

ورد في الحديث الشر يف تقييد المنعوت (رحمة) بالنعت (واحدة) فمجيء النعت هنا للتأكيد والرحمة
بحد ذاتها هي واحدة مفردة لكن اتى بالعدد لتأكيد المعنى  ،وهذا دليل على أن رحمة هللا سبحانه وتعالى
ارسلت واحدة هي جزء من كل بمعنى أن هناك رحمات  ،فانتقل من العموم الى الخصوص وخصص
النكرة بواحدة لالنتقال من العموم الى الخصوص فالرحمة هنا مخصوصة ليس عامة وانما هي جزء
من كل ؛ ألن الرحمة التي أنزلها تسع كل الخلق وقد ارسلت واحدة وهذه لتشمل كل الخلق وإال لوال
رحمته لكان العذاب يعم الجميع  ،وبين ال ِبرما ِوي المقصود من الحديث بقول ِه  " :واعلم أن القصد من
طلب التوسط بين الخوف والرجاء ؛ أي  :ال يكون مفر ً
طا في الرجاء بحيث يصير من
الحديث :
ُ
المرجئة  ،وال مفر ً
طا في الخوف بحيث يصير من الوعيدية"( ، )70وقد بين ابن حجر المقصود بالرحمة
فقال َّ " :
اإلرادة وأَنَّ َها راجعةٌ ِإلَى ْالمنافع والنّعم  ،وقَا َل
ان َّ
الرحمةَ يرادُ ِبها متعلّ ُق ا ْ ِإلراد ِة َال ُ
نفس ِ
الخير والقُدرة ُ فِي نفسها غير متناهية والتعلق
الرحمةُ هنا عبارة ٌ عن القدر ِة المتعلقة بإِيصال
ي َّ
ِ
ْال ِكرمانِ ُّ
يال ْللفهم وت ْق ً
غير متنا ٍه لَكن حصره في مائ ٍة علَى سبيل التَّمثيل تسه ً
ثيرا لما عند
ق وتك ً
ليال لما عند ْالخ ْل ِ
خاص فحكى ْالقُر ُ
بعض ال ُّ
َّ
اح أَ َّن هذَا ْالعدد
ي عن
َّللا سبحانهُ وتعالَى وأَ َّما مناسبةُ هذَا ْالعد ِد ْال ِ ّ
ِ
ط ِب ُّ
ش َّر ِ
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خاص أ ُ ْ
كثير ْ
تجر عادة ُ ْالعرب بذَلك ِفي ْالمائَ ِة و ِإنَّما جرى
ْال
َّ
والمبالَغة فيه وتعقَبه بأ َنَّه لَم ِ
طلق ِإلراد ِة الت َّ ِ
ِفي السَّبعين كذا قَال "(. )71
يُّ :
َ
الرحمةُ هُنا
تعطفًا ُروحانيا
وقال القاري (ت1014هـ) (" :رح َمةً و ِ
وميالنًا ن ْفسانيا ،و ُحملَت َّ
اح َدةً) أَ ْ
الرحمةَ غير َ
طبيعيَّ ٍة فإِذا
ار رحمته تعالَى ،وفي ِه إِشارة ٌ إِلَى أَ َّن َّ
علَى حقيقَتها ِ ِإلمكانها فهي أَثَ ٌر من آثَ ِ
الرحمة الواحدة وبسبب خلقها في ِهم(يتعا َ
طفُونَ ) أَي يتمايلُونَ "(.)72
سلب ِ
ت ارتفَعت بالك ِلّيَّة (فب َها) أَي بتلكَ َّ
وقال المناوي (ت1031هـ) (" :رحمة واحدة) تعم كل موجود فكل موجود مرحوم حتى في آن العذاب
إذ الكف عن األشد رحمة وفضل (فلو يعلم الكافر بكل الذي عند هللا من الرحمة) الواسعة (لم ييأس أي
لم يقنط (من الجنة) أي من شمول الرحمة له فيطمع في أن يدخل الجنة (ولو يعلم المؤمن بالذي عند هللا
من العذاب لم ييأس من النار) أي من دخولها"

()73

وبين ابن عالن الصديقي (ت1057هـ) (" :إن هلل تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن
واإلنس) الظرف محتمل الحالية لوصف النكرة ،والوصفية لنكارتها"(. )74
اس ،فَأَتَاهُ
سلَّ َم بَا ِر ًزا يَ ْو ًما ِللنَّ ِ
صلَّى هللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
ي َ
ومنه الحديث الذي رواه ابو هريرة قَا َل َ ( :كانَ النَّبِ ُّ
س ِل ِه َوتُؤْ ِمنَ بِ ْالبَ ْعثِ».
اَّلل َو َمالَئِ َكتِ ِهَ ،و ُكتُبِ ِهَ ،وبِ ِلقَائِ ِهَ ،و ُر ُ
«اإلي َمانُ أَ ْن تُؤْ ِمنَ بِ َّ ِ
اإلي َمانُ ؟ قَالَِ :
ِجب ِْري ُل فَقَالََ :ما ِ
ِي َّ
اإل ْسالَ ُم :أَ ْن تَ ْعبُدَ َّ
الزكَاةَ
َّللاََ ،والَ ت ُ ْش ِركَ بِ ِه َ
يم ال َّ
اإل ْسالَ ُم؟ قَالَِ " :
قَالََ :ما ِ
ش ْيئًاَ ،وت ُ ِق َ
صالَةََ ،وت ُ َؤدّ َ
ضانَ )(. )75
ضةََ ،وتَ ُ
وم َر َم َ
ال َم ْف ُرو َ
ص َ
ضةَ) لتأكيد الموصوف َّ
(الزكَاةَ) ،
ورد في الحديث الشريف تقييد الموصوف (الزكاة) بالصفة (ال َم ْف ُرو َ
اميني (ت827هـ) ( " :الزكاة المفروضة) :قيل :إنما قُيدت دون غيرها؛ ألن العرب كانت تدفع
قال الدَّ َم ِ
المال؛ للسخاء والجود ،فنبه بالفرض على رفض نية ما كانوا عليه "( )76وقال في موضع أخر " (ويؤتي
الزكاة المفروضة) :لم يذكر مثلَه في الصالة ،بل قال" :ويُقيم الصالةَ" ،ولم يقيده بصفة ،مع أن الزكاة
إنما تطلق على المفروضة ،بخالف الصالة "( ، )77وربما أن المقصود من كالم الدماميني بـ(ان الزكاة)
تطلق على المفروضة وذلك لوجود (ال) التعريف في (الزكاة) وفائدتها التوضيح والتأكيد على العكس
من التنكير الذي يدل على العموم  ،فضالً عن ذلك فإن تقييد الزكاة بالمفروضة لتدل على التأكيد على
كونها معروفة  ،قال الكرماني " قوله( :الزكاة المفروضة) قيل احترز بالمفروضة من الزكاة المعجلة
قبل الحول فإنها ليست مفروضة حال األداء وقيل من صدقة التطوع فإنها زكاة لغوية .فإن قلت ظاهر
الحديث يقتضي تغاير اإليمان واإلسالم وتقدم مرارا ً أن اإليمان واإلسالم والدين عند البخاري عبارات
عن معنى واحد "(. )78
طوع "( ، )79وهذا يدل على ان للزكاة
وقال البرماوي (ت831هـ) " :الو ْ
صف للتأْكيد ؛ لت ُ
َخرج ص َدقةُ الت َّ ُّ
انواعا ً فهناك زكاة التطوع  ،وزكاة المعجلة  ،وقال القسطالني (ت923هـ) ( " :تؤدي الزكاة
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ً
التطوع فإنها زكاة لغوية أو من ال ُم ْع ِجلة أو ألن العرب كانت
احترازا من صدقة
المفروضة) قيد بها
ّ
تدفع المال للسخاء والجود ،فنبّه بالفرض على رفض ما كانوا عليه .قال الزركشي  :والظاهر أنها
للتأكيد( ، )81(" )80وقال في موضع أخر " غاير بين القيدين كراهة تكرير اللفظ الواحد أو احترز عن
التطوع ألنها زكاة لغوية أو عن المعجلة قبل الحول فإنها زكاة لكنها ليست مفروضة "
صدقة
ّ

()82

وقال الشنقيطي (ت1354هـ)  " :وأما تقييد الزكاة بالمفروضة ،فقيل :احتراز من الزكاة المعجلة قبل
الحول ،ألنها زكاة وليست مفروضة اآلن ،والصحيح أنه احتراز من صدقة التطوع  ،فإنها زكاة لغة ،
وإنما فرق بين الصالة والزكاة في التقييد كراهية تكريم اللفظ الواحد ،وللتفنُّن في العبارة "(، )83
فالغرض من التقييد هنا التأكيد  ،وبذلك فقد اجمع العلماء على أن التقييد بالصفة هنا قد أفاد التأكيد والذي
نراه أنه قد جاء لقوة التأكيد ؛ ألن تعريف الزكاة واتيان الصفة ايضا ً افاد قوة التأكيد .
االستنتاجات
وصل البحث إلى نهايته بفضل هللا وكرم ِه  ،ونصل ههنا إلى أهم النتائج  ,فهي :
 - 1حقق لنا التقييد بالنعت أغراضا مهمه فداللة النعت المعرفة تفيد التوضيح والمدح والذم والتبيين ،
والنكرة تفيد التخصيص .
 - 2أن الفرق بين التخصيص والتوضيح هو َّ
أن التخصيص تقليل لالشتراك  ،والتوضيح رفع لالشتراك
بالكلية .
 -3ال يقتصر التقييد على النعت فحسب في الحديث النبوي وإنما يشمل التوابع كافة وذلك لما له من أهمية
كبيرة .

التوصيات
التقييد باب واسع ولذلك نرى أن هناك بحوثا كثيرة يمكن أن تكتب في هذا المجال والسيما في
الحديث النبوي الشريف ،لذلك نقترح دراسة الموضوعات األتية:
 -1التقييد بالمفعوالت في صحيح البخاري
 -2التقييد بالتوابع في صحيح مسلم
 -3التقييد بالتوابع في الشمائل المحمدية
 -4التقييد بالحال في صحيحي البخاري ومسلم
 -5دراسة التقييد في اي كتاب من كتب السنن
 -6تعدد القيود في الحديث النبوي –صحيح البخاري مثاالً
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فعلى سبيل المثال ال الحصر دراسة التقييد بالمفعوالت في صحيح البخاري

 ينظر  :جمهرة اللغة . 678/2 :2
 ينظر  :مقاييس اللغة  , 44/5 :ولسان العرب 372/3 :3
 ديوان امرى القيس  :محمد أبو الفضل إبراهيم 19 :4
 أصول الفقه في نسيجه الجديد  ، 317/1 :وينظر  :التقييد بالتوابع في القرآن الكريم . 16 : -2أصول الفقه في نسيجه الجديد  ، 318/1 :وينظر  :أثر الداللة النحوية واللغوية في استنباط األحكام من آيات القرآن
التشريعية  ، 64 :والتقييد بالتوابع  ، 10 :والتقييد بالمفعوالت في القرآن الكريم . 16 :
6
 صحيح البخاري ( :رقم الحديث 79/2 ، )1283 :7
 العين ( ، 72 /2 :نعت) مقاييس اللغة  ,448/5:وينظر :المخصص ألبن سيده,106/4:والنهاية في غريب الحديث,97/5:ولسان العرب100/2:1

8

 العين  ، 162/7 :وينظر  :تهذيب اللغة . 174/12 :10
 جمهرة اللغة . 893/2 :11
 الصحاح . 1439/4 :12
 لسان العرب . 356/9 :13
 ينظر  :المخصص  ، 106/4 :وتاج العروس 459/24 :14
 القاموس المحيط . 859 :15
 الكتاب . 421/1 :16
 اللمع في العربية . 82 :17
 المفصل . 149 :18
 شرح المفصل 232 /2 : ينظر  :المصدر نفسه 23219 /2 :20
 التعريفات . 242/1 :21
 ينظر  :همع الهوامع 145 /3 :22
 ينظر  :البدر المنير . 297/1 :23
 عمدة القاري . 5/1 :24
 ينظر  :التوابع في كتاب سيبويه  ، 12 :و التقييد بالتوابع في القرآن الكريم . 57 :25
 المقرب  ، 240 :و ينظر  :شرح الكافية الشافية  ، 1164/3 :واللمحة في شرح الملحة . 727/2 :26
 همع الهوامع . 145/3 :27
 شرح قطر الندى وبل الصدى 287/1 :28
 علوم البالغة . 136 :29
 ينظر  :شرح الكافية للرضي  ، 331/1 :والتقييد بالتوابع . 58 : علل النحو 38030 :31
 ينظر  :شرح المفصل . 86/3 :32
 شرح الكافية . 314/1 :33
 صحيح البخاري ( :رقم الحديث 207 /4 ، )3641: الميسر في شرح مصابيح السنة 8534 /1 :35
 المفاتيح في شرح المصابيح 366/6 : الكواكب الدراري  ,166/25:وينظر :الالمع الصبيح  ،419/17:وشرح المصابيح  ،164/1:وعمدة القاري 136/36:9

36

 صحيح البخاري  ( :رقم الحديث 10837 /2 )1410 : التمهيد لما في الموطأ من المعاني األسانيد . 172/23 :39
 شرح المشكاة . 1539/5 :40
 فتح الباري . 278/3 : عمدة القاري 27041 /8 :42
 صحيح البخاري ( :رقم الحديث . 171 ، )857 : أعالم الحديث 56043 /1 :44
 -مطالع األنوار على صحاح اآلثار . 117/4 :
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 كشف المشكل من حديث الصحيحين . 373/2 :46
 الكواكب الدراري . 106/7 :47
 شرح سنن الترمذي . 160/19 : عمدة القاري 15148 /6 : إرشاد الساري 14849 /2 : أوضح المسالك 27150 /3 : ينظر  :التقييد بالتوابع 6051 :52
 ينظر  :تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد 3312/7 :53
 فتح رب البرية 413 :54
 صحيح البخاري ( :رقم الحديث 79 /2 ، )1283 :55
صدَ ُم إِذَا َكانَ أ َ ْنزَ ع  :ينظر  :لسان العرب 334/12 :
صد َمةُ :النَّزَ عةَُ .و َر ُج ٌل أ َ ْ
 ال َّ إعالم السُّنن 69056 /1 :57
 الكواكب الدَّراري 79/7 :58
 التوضيح لشرح الجامع الصحيح 573/9 : فتح الباري البن حجر 14959 /3 : ينظر  :إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 39960 /2 :61
 شرح الكافية . 315 : - 62صحيح البخاري  ( :رقم الحديث 166/1 ، )832 :
من دجل  :كذب والدجال  :الكذاب .
63
 المسيح الذي أحد ِشقَّي وجهه ممسوح ،ال عين له ،وال حاجب  :ينظر  :المجمل 830 /2مادة ( :مسح) .64
 الكواكب الدراري  ,185/5 :و ينظر  :الالمع الصبيح  , 205/4 :وفتح الباري البن حجر . 317/2 : -65ينظر :شرح المفصل ،233/2 :وشرح الكافية الشافية ،1164/3 :و اللمحة في شرح الملحة ,272/2 :وقطر الندى:
21
66
 صحيح البخاري  ( :الحديث . 137/5 ، )4231 :67
 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .461/6 :68
 ينظر  :شرح الرضي على الكافية . 232/2 : صحيح البخاري  ( :رقم الحديث 9969 /8 ، )6469 : الالمع الصبيح 50170 /15 : ينظر  :فتح الباري 43371 /1072
 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 1639 /4 :73
 فيض القدير  ، 234/2 :وينظر  :التيسير بشرح الجامع الصغير 253/1 : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 32274 /4 :75
 صحيح البخاري  ( :رقم الحديث 19/1 ، ) 50 :76
 مصابيح الجامع . 152/1 :77
 المصدر نفسه 347 /8 :78
 الكواكب الدراري . 195/1 : الالمع الصبيح 34679 /12 : ينظر  :التنقيح 4680 /1 :81
 إرشاد الساري 139/1 :82
 المصدر نفسه . 4/ 3 : كوثر المعاني 34783 /2 :45

المصادر
 .1ارتشاف الضرب من لسان العرب  :أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير
الدين األندلسي (المتوفى 745 :هـ)  ,تحقيق وشرح ودراسة :رجب عثمان محمد  ,مراجعة :رمضان
عبد التواب  ,ط , 1مكتبة الخانجي بالقاهرة 1418 ( ،هـ 1998 -م ) .
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 .2أصول الفقه في نسيجه الجديد  :د .مصطفى إبراهيم الزلمي  ,شركة الخنساء للطباعة  ,ط, 10
بغداد 2002-م .

 .3األصول في النحو  :أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج (المتوفى:
316هـ)  ،تحقيق  :عبد الحسين الفتلي  ،مؤسسة الرسالة ،لبنان – بيروت .

 .4أعالم الحديث (شرح صحيح البخاري)  :أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت  388هـ) ,
تحقيق :د .محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود  ,ط ,1جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية
وإحياء التراث اإلسالمي) 1409( ,هـ 1988 -م) .

 .5أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  :عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف ،أبو
محمد ،جمال الدين ،ابن هشام (المتوفى761 :هـ)  ,تحقيق :يوسف الشيخ محمد البقاعي  ,دار

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .

 .6التعريفات  :علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى816 :هـ) ،المحقق :ضبطه
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،ط ،1دار الكتب العلمية بيروت –لبنان1403 ،هـ -

1983م.

 .7التقييد بالتوابع في القرآن الكريم لشاكر شنيار بديوي  ,كلية اآلداب  ,جامعة بغداد  ,بإشراف  :أ.
د .فاضل صالح السامرائي "رسالة ماجستير" 1417 ,هـ 1996 -م .

 .8التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد  :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر
بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى463 :هـ)  ,تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي  ,محمد عبد

الكبير البكري  ,و ازرة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – المغرب 1387( ,هـ) .

 .9التنقيح أللفاظ الجامع الصحيح شرح صحيح البخاري  :أبو عبدهللا بدر الدين محمد بن عبدهللا بن
بهادر الزركشي (المتوفى794:هـ)  ,تحقيق ودراسة  :يحيى بن محمد علي الحكمي  ,مكتبة الرشد

.

 .10تهذيب اللغة  :محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (المتوفى370 :هـ)  ,تحقيق:
محمد عوض مرعب  ,ط , 1دار إحياء التراث العربي – بيروت 2001 ،م .

 .11التوضيح لشرح الجامع الصحيح  :سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري
ابن الملقن (المتوفى804 :هـ)  ,تحقيق :دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث  ,ط , 1دار

النوادر ،دمشق – سوريا 1429( ،هـ  2008 -م ) .

 .12التيسير بشرح الجامع الصغير  :زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي
بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى1031 :هـ)  ,ط , 3مكتبة اإلمام الشافعي

– الرياض 1408( ,هـ 1988 -م) .

 .13جمهرة اللغة  :أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي (المتوفى321 :هـ)  ,تحقيق :رمزي منير
بعلبكي  ,ط , 1دار العلم للماليين – بيروت 1987( ،م) .
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 .14دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين  :محمد علي بن محمد بن عالن بن إبراهيم البكري الصديقي
الشافعي (المتوفى1057 :هـ)  ,اعتنى بها :خليل مأمون شيحا  ,ط , 4دار المعرفة للطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت – لبنان  1425( ,هـ  2004 -م) .

 .15ديوان ِ
ام ُرُؤ الَق ْيس بن حجر بن الحارث الكندي ،من بني آكل المرار
امرئ القيس  :المؤلفْ :
(المتوفى 545 :م) اعتنى به :عبد الرحمن المصطاوي  ,ط , 2دار المعرفة – بيروت 1425( ،هـ
2004 -م) .

 .16شرح التسهيل المسمى «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»  :محمد بن يوسف بن أحمد ،محب
الدين الحلبي ثم المصري ،المعروف بناظر الجيش (المتوفى 778 :هـ)  ,دراسة وتحقيق :أ .د.

علي محمد فاخر وآخرون  ,ط , 1دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع الترجمة ،القاهرة  -جمهورية

مصر العربية 1428( ,هـ) .

 .17شرح شافية ابن الحاجب  :مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة األدب
المتوفي عام  1093من الهجرة  ,محمد بن الحسن الرضي اإلستراباذي ،نجم الدين (المتوفى:
686هـ)  ,حققهما ،وضبط غريبهما ،وشرح مبهمهما  ،األساتذة :محمد نور الحسن  -المدرس في

تخصص كلية اللغة العربية  ,محمد الزفزاف  -المدرس في كلية اللغة العربية  ,محمد محيى الدين

عبد الحميد  -المدرس في تخصص كلية اللغة العربية  ,دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ,

(1395هـ 1975 -م) .

 .18شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن)  ,شرف الدين الحسين
بن عبد هللا الطيبي (743هـ)  ,تحقيق  :د .عبد الحميد هنداوي  ,مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة

المكرمة  -الرياض)  ,ط1417( ،1هـ 1997 -م) .

 .19شرح قطر الندى وبل الصدى  :عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف ،أبو محمد،
جمال الدين ،ابن هشام (المتوفى761 :هـ)  ,تحقيق :محمد محيى الدين عبد الحميد  ,ط, 11

القاهرة . )1383( ،

 .20شرح الكافية الشافية  :محمد بن عبد هللا ،ابن مالك الطائي الجياني ،أبو عبد هللا ،جمال الدين
(المتوفى672 :هـ)  ,تحقيق  :عبد المنعم أحمد هريدي  ,ط , 1جامعة أم القرى مركز البحث العلمي

وإحياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة .
ين ِ
عز ِ
عبد اللطيف ِ
الد ِ
بن ِ
بن عبد العزيز بن أمين
 .21شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي َّ :
محم ُد ُ
ِ
الدين ِ
المَلك (المتوفى 854 :هـ)  ,تحقيق
الكرماني،
بن ِف ِرْشتَاُّ ،
ومي َ
ُّ
الر ُّ
الحنفي ،المشهور بـ ابن َ
ودراسة :لجنة مختصة من المحققين بإشراف :نور الدين طالب  ,ط ,1إدارة الثقافة اإلسالمية ,
(1433هـ 2012 -م) .
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 .22شرح المفصل للزمخشري  :يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي ،أبو البقاء،
موفق الدين األسدي الموصلي  ،المعروف بابن يعيش وبابن الصانع (المتوفى643 :هـ)  ,قدم له

 :الدكتور إميل بديع يعقوب  ,ط , 1دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان 1422(،هـ 2001 -م) .

 .23الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى:
393هـ)  ,تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار  ,ط , 4دار العلم للماليين – بيروت (1407هـ -
1987م) .

 .24صحيح البخاري  :محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي  ,تحقيق  :محمد زهير بن ناصر
الناصر  ,دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)  ,ط1

1422 ,هـ .

 .25علل النحو  :محمد بن عبد هللا بن العباس ،أبو الحسن ،ابن الوراق (المتوفى381 :هـ) ،تحقيق :

محمود جاسم محمد الدرويش  ,ط , 1مكتبة الرشد  -الرياض  /السعودية 1420( ,هـ 1999 -م)

.

 .26علوم البالغة  :احمد مصطفى المراغي  ،المكتبة المحمودية التجارية  ،ط. 5

 .27عمدة القاري شرح صحيح البخاري  :أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين
الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى855 :هـ)  ,دار إحياء التراث العربي – بيروت .

 .28العين  :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى170 :هـ)
 ,تحقيق  :د مهدي المخزومي ،د إبراهيم السامرائي  ,دار ومكتبة الهالل .

 .29فتح الباري شرح صحيح البخاري  :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي
(المتوفى852 :هـ)  ,دار المعرفة  -بيروت , 1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه  :محمد فؤاد عبد
الباقي  ,قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه :محب الدين الخطيب  ,عليه تعليقات العالمة:

عبد العزيز بن عبد هللا بن باز .

أب القالوي الشنقيطي) :
 .30فتح رب البرية في شرح نظم اآلجرومية (نظم اآلجرومية لمحمد بن َّ
أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي  ,ط , 1مكتبة األسدي ،مكة المكرمة (1431هـ 2010 -م) .

 .31فيض الباري على صحيح البخاري ( :أمالي) محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم
الديوبندي (المتوفى1353 :هـ)  ,تحقيق  :محمد بدر عالم الميرتهي ،أستاذ الحديث بالجامعة
اإلسالمية بدابهيل (جمع األمالي وحررها ووضع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري)  ,ط, 1
دار الكتب العلمية بيروت – لبنان  1426( ،هـ  2005 -م) .

 .32القاموس المحيط  :مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (المتوفى817 :هـ) ,
قسوسي  ,ط , 8مؤسسة
تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة  ,بإشراف :محمد نعيم العر ُ

الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان 1426( ,هـ 2005 -م) .
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 .33الكتاب  :عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء ،أبو بشر ،الملقب سيبويه (المتوفى180 :هـ)
 ,تحقيق  :عبد السالم محمد هارون  ,ط , 3مكتبة الخانجي ،القاهرة (1408هـ 1988 -م ) .

 .34كشف المشكل من حديث الصحيحين  :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد
الجوزي (المتوفى597 :هـ)  ,تحقيق  :علي حسين البواب  ,دار الوطن – الرياض .

 .35الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  :محمد بن يوسف بن علي بن سعيد ،شمس الدين
الكرماني (المتوفى786 :هـ)  ,ط1356( ,1هـ 1937 -م)  ,ط1401( , 2هـ 1981 -م) دار

إحياء التراث العربي ،بيروت -لبنان .
محمد الخ ِ
الدر ِاري في َك ْش ِ
ف َخبايا ِ
ضر بن سيد عبد هللا بن أحمد
الب َخاري َ َّ :
صح ْ
يح ُ
الم َعاني َّ َ
َ َ
 .36كوثَر َ
الجكني الشنقيطي (المتوفى1354 :هـ)  ,ط , 1مؤسسة الرسالة ،بيروت 1415( ,هـ 1995 -م).
 .37الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  :شمس الدين الِب ْرماوي ،أبو عبد هللا محمد بن عبد الدائم
بن موسى النعيمي العسقالني المصري الشافعي (المتوفى 831 :هـ)  ,تحقيق ودراسة :لجنة مختصة
من المحققين بإشراف نور الدين طالب  ,ط ,1دار النوادر ،سوريا  1433( ,هـ  2012 -م ) .

 .38لسان العرب  :محمد بن مكرم بن على  ,أبو الفضل  ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى
اإلفريقى (المتوفى711 :هـ)  ,ط , 3دار صادر – بيروت 1414( ,هـ) .
 .39اللمحة في شرح الملحة  :محمد بن حسن بن ِسباع بن أبي بكر الجذامي ،أبو عبد هللا ،شمس
الدين ،المعروف بابن الصائغ (المتوفى720 :هـ)  ,تحقيق  :إبراهيم بن سالم الصاعدي  ,ط, 1
عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية ،

(1424هـ2004/م) .

 .40اللمع في العربية  :أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى392 :هـ)  ,تحقيق  :فائز فارس
 ,دار الكتب الثقافية – الكويت .

 .41متن قطر الندى وبل الصدى  :عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف ،أبو محمد،
جمال الدين ،ابن هشام (المتوفى761 :هـ)  ,ط , 1دار العصيمي للنشر والتوزيع .

 .42المخصص  :أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى458 :هـ)  ,تحقيق  :خليل
إبراهم جفال  ,ط , 1دار إحياء التراث العربي – بيروت 1417(،هـ 1996م) .

 .43مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  :علي بن (سلطان) محمد ،أبو الحسن نور الدين المال
الهروي القاري (المتوفى1014 :هـ)  ,ط , 1دار الفكر ،بيروت – لبنان 1422( ,هـ 2002 -م) .

 .44مصابيح الجامع  :محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد ،المخزومي القرشي ،بدر

الدين المعروف بالدماميني ،وبابن الدماميني (المتوفى 827 :هـ)  ,اعتنى به تحقيقا وضبطا

وتخريجا :نور الدين طالب  ,ط , 1دار النوادر ،سوريا  1430 ،هـ  2009 -م .
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 .45مطالع األنوار على صحاح اآلثار  :إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي ،أبو إسحاق ابن
قرقول (المتوفى569 :هـ)  ،تحقيق :دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث  ،ط ، 1و ازرة األوقاف
والشؤون اإلسالمية  -دولة قطر  1433 ،هـ  2012 -م

 .46المفاتيح في شرح المصابيح  :الحسين بن محمود بن الحسن ،مظهر الدين َّ
اني الكوفي َّ
ير
الزْي َد ُّ
الضر ُ
ِ
ظ ِهري (المتوفى727 :هـ)  ,تحقيق ودراسة  :لجنة مختصة من
في
بالم ْ
الح َن ُّ
ُ
الشيراز ُّي َ
المشهور ُ
المحققين بإشراف :نور الدين طالب  ,ط , 1دار النوادر ،وهو من إصدارات إدارة الثقافة اإلسالمية
 -و ازرة األوقاف الكويتية 1433( ,هـ 2012 -م) .

 .47المفصل في صنعة اإلعراب  :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار هللا (المتوفى:
538هـ)  ,تحقيق :د .علي بو ملحم  ,ط , 1مكتبة الهالل – بيروت .1993 ،

ِ
المحد ُث الحافظ
العالم العامل ،
الفقيه اإلمام ،
الشيخ
 .48المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم :
ُ
ُ
ُ
ِ
ٍ
ِ
اهيم الحافظ ،
َّ ،
أحم ُد ُ
بقيةُ السلف  ،أبو العبَّاس َ
بن الشي ِخ المرحو ِم الفقيه أبي َحْفص ُع َم َر بن إبر َ
األنصار ُّي
وغَفر له  ،موقع شبكة مشكاة اإلسالمية .
ُّ
القرطبي  ،رحمه هللا َ

 .49مقاييس اللغة  :أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ،أبو الحسين (المتوفى395 :هـ)  ,تحقيق
 :عبد السالم محمد هارون  ,دار الفكر (1399هـ 1979 -م) .

 .50المقتضب  :محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي ،أبو العباس ،المعروف بالمبرد (المتوفى:
285هـ)  ,تحقيق  :محمد عبد الخالق عظيمة  ,عالم الكتب - .بيروت .

 .51منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»  :زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا

األنصاري ،زين الدين أبو يحيى السنيكي المصري الشافعي (المتوفى926 :هـ)  ,اعتنى بتحقيقه
والتعليق عليه :سليمان بن دريع العازمي  ,ط ,1مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،الرياض  -المملكة

العربية السعودية  1426( ،هـ  2005 -م).

 .52الميسر في شرح مصابيح السنة  :فضل هللا بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد هللا ،شهاب
الدين التُّ ِ
ِشِتي (المتوفى661:هـ)  ,تحقيق  :د .عبد الحميد هنداوي  ,ط , 2مكتبة نزار مصطفى
ورب ْ
الباز 1429( ,هـ 2008 -هـ) .

 .53همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (المتوفى:
911هـ)  ,تحقيق :عبد الحميد هنداوي  ,المكتبة التوفيقية – مصر .

 .54نتائج الفكر في َّ
للس َهيلي  :أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد السهيلي (المتوفى:
النحو ُّ
581هـ)  ,ط ,1دار الكتب العلمية – بيروت 1412( ,هـ 1992 -م) .

 .55النهاية في غريب الحديث واألثر  :مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد
ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير (المتوفى606 :هـ)  ,تحقيق :طاهر أحمد الزاوى -
محمود محمد الطناحي  ,المكتبة العلمية – بيروت1399( ،هـ 1979 -م) .
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)م1983- هـ1403(  لبنان-  دار الكتب العلمية بيروت, 1 ط, جماعة من العلماء بإشراف الناشر
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